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赤潮時における鞭毛藻類の光-光合成曲線
杉山 宏 ・佐々木康夫*・ 飯塚 昭二
 Characteristics of Light-photosynthesis Curve 
        of Flagellates in Red Tide 
Hiroshi SUGIYAMA, Yasuo SASAKI, and Shoji IIZUKA
    Characteristics of light-photosynthesis curve of flagellates causing red tide was examined. Our 
experimental organisms were Prorocentrum  micans  , Olisthodiscus sp., Gymnodinium sp. (called 
tentatively as G. type '65) and Prorocentrum sp. whose cell concentration and chlorophyll-a content 
were more than 7.6 x  103 cells  ml-1 and 30 µg l-1 , respectively. It was characteristic of their 
light-photosynthesis curves that maximum photosynthesis ranged widely from 1.4 to 14.2 mg  C•mg 
 chl-a-l•hr-1 and photo-inhibition of photosynthesis at high light intensity of about 100 klux was not 
recognized. 
    Meanwhile, cultured Olisthodiscus sp. decreased maximum photosynthesis as its population 
developed from the logarithmic phase to the stationary phase. Photo-inhibition was recognized at 40 
klux in the logarithmic phase, but was not recognized even at 100 klux in the stationary phase. 
Another experiment was conducted with cultured Olisthodiscus sp. in early stationary phase, which 
was diluted with filtrated culture media to the cell concentrations of 10 and 50 percent. The result 
showed that maximum photosynthesis increased and photo-inhibition became more clearly in the 
proportion to the degree of dilution. The effect of the length of dark treatment on photosynthesis 
was examined with cultured Olisthodiscus sp. Photo-inhibition was recognized after dark treatment 
of less than 7 hours, but not after dark treatment of more than 12 hours. 
    In the view of the above, it is thought that the fluctuations of photosynthesis in red tide are 
dependent on the species of consisting organisms and on the population phase within the species. It 
seems that the disappearance of photo-inhibition is related to the shading effect of each cell in high 
concentration and to the length of dark treatment.
 赤 潮 時 の植 物 プ ラ ン ク トンの光 一光 合 成 曲 線 は、 珪
藻 類 で は比 較 的 多 く知 られ て い るが,鞭 毛 藻 類 で はあ
ま り知 られ て いな い。
 珪 藻 類 を 原 因 とす る 赤 潮 で は,Hogestu召'α1.
(1959)と 船 越(1973)がS々616'oη6ηzα60s'α'κ 〃z
(Greville)Cleveに つ い て,船 越(1974)がC肋6'oご6γo∫
s∫〃ψ1θκOstenfeldに っ いて光 一光 合成 曲線 を求 め,い
ず れ も飽 和 光下 にお け る高 い光合 成 速 度 と強 光 阻害 が
な い こ とを報 告 して お り,ま た,船 越(1974)は この
光 合成 特 性 が赤 潮 時 の 高 い現 存 量 を支 え る一 因 とな っ
て いる ので はな いか と述 べ て い る。
 一 方,鞭 毛 藻類 を原 因 とす る赤 潮 で は,Eppley and
Sloan(1965)カ §Gy〃zηoゴ加'z∫〃z sp.とCo6ぬ104ゴ η伽魏
sp.と の混 合 赤 潮 に つ い て,船 越 ら(1974)がP"70-
6ε瞬 鰯 祝sp.に つ いて飽 和 光 下 の光 合 成 速 度 を測 定 し
た報 告 が あ るが,そ の 値 は い ずれ も珪藻 類 に比 べ て著
し く低 い。 本 研究 で は,赤 潮 時 の鞭 毛藻 類 の 光 一光 合
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要 約
長崎 県下大村湾 および長崎湾で発生 した鞭毛藻類を
原因 とする4赤 潮の光-光 合成曲線を求 めた結果,そ
の特徴 は次の諸点 にあ ることがわかった。
(1)飽和光下 における光合成速度 は,1.4～14.2㎎C・
㎎chl.-a-1・hr1の 広い範囲 にあ り,そ れは赤潮 を構成
す る種 および個体群の生長過程 と関連す るようであ る。
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